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Practice of a support of sports medicine and training science
in Kendo training camp of a high school
Makoto SAITOl), Akira KOZAWA2)
Abstract
Sports training camp lS Carried out for player reinforcement frequently in a high school.
Recently, Importance of sports medicine and training science were pointed out, and it
increased that the trainer which supported sports medicine and training science took a
trainlng Camp along. On the other hand, introduction of sports medicine and trainlng
science is late in Kendo because its training is executed mainly on a Japanese traditional
lesson method. In the physical education union of a high school of lbaraki, We introduced
sports medicine and trainlng science support positively at the trainlng Camp ln that since
1997. Action of sports medicine and training science support is health care, sports
conditioning, technical training, and so on. As a result, the number of injury player
decreased in significance, improvement of consciousness about health care was recognized
in a player and a coach.
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午前 綿ﾍ2l午前 綿ﾍ2l午前l 俘xﾇb瓜｢鳴割合(%)      
ジョギング 迭0 0 迭10 R      
ストレッチング 迭5 迭5 迭25 釘R    
素振り 迭5 迭5 迭25 釘R    
基本稽古 30 鼎15 125 坦R         
追い込み 15 0 15 RR       
掛り稽古.打ち込み 10 迭0 25 釘R       
地稽古 50 60 110 rR        
練習試合 10 塔R105 塔280 鼎"R      
講和 迭45 0 50 唐R      
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テストには， 120cm の升目を横方向に移動するサ
イドステップ 1)と，剣道の足さばきで1l0cm の
升目を前後に移動する FB (Forwad - Back) ス
テップを採用した(図 4) 0 精神面のテストには，
心理的競技能力診断テスト (DIPCA 2) 3) を採
用した o DIPCA 2 は競技における精神力を評価
するために徳永らによって作成されたテストで，
52 の質問の回答から競技意欲，精神の安定・集中，
自信，作戦応力，協調性の 5 因子を評価できる O




198 年3月と 19 年3月に測定を実施し(測定
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図 2 197 年から 19 年の 7月の合宿までの傷害者の推移
[10 カンガルージャンプ]












図 6 はサイドステ ップと FB ステップの成績を
示す。 198 年の 7 月と 19 年の 3 月に測定を実
施し(測定間隔 9 ヶ月間)，サイドステ ップにお
いて有意に増加が認められた。サイドステップ
で記録が向上した選手は61.% ，変化しなかった
選手が16 .7% ，記録が下降した選手が22% であり，
.サイドステップ .FBステップ
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図 4 サイドステップと FB ステップ




日記録増加選手(%)薗変化なし (%) .記録減少選手 (%)
~ 60 n=16 rI (回)
両45 ~ 40 ~ U :1 35 ~ 
30 1 圃ー・・ L 30 1 平均値+標準偏差98/7 9/3 9817 9/3 
サイドステップ FBステップ
図 6 合宿におけるサイドステップと FB ステップの成績
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